






























Sense of burden for elderly subjective health






























































































なし 39.8±6.0（n＝22） 6.6±1.7（n＝19） 21.2±7.0（n＝22）






なし 39.6±6.8（n＝29） 7.3±3.2（n＝25） 23.9±7.9（n＝29）






なし 38.8±6.5（n＝24） 6.8±2.2（n＝20） 23.4±8.4（n＝24）



























なし 39.6±7.4（n＝22） 7.1±2.4（n＝20） 25.5±7.9（n＝23）






なし 38.9±7.1（n＝23） 6.9±3.4（n＝20） 24.7±8.2（n＝24）











手腕作業時間（秒） F値 P値 群間差 身辺作業時間（秒） F値 P値 群間差 握力（kg） F値 P値 群間差





3.38 0.04 4 群vs 1 群4 群vs 2 群
2 ．ある程度感じる 41.0±7.5（n＝11） 7.6±2.6（n＝10） 22.2±5.5（n＝11）
3 ．あまり感じない 39.2±6.5（n＝10） 7.1±2.7（n＝10） 23.0±8.7（n＝11）
4 ．感じない 35.0±2.4（n＝ 3 ） 4.6±0.1（n＝ 2 ） 29.7±7.8（n＝ 3 ）




　  ─  　（n＝ 0 ）
0.32 0.73
2 ．ある程度感じる 41.3±7.5（n＝ 9 ） 7.5±2.5（n＝ 8 ） 24.3±8.0（n＝ 9 ）
3 ．あまり感じない 39.7±7.1（n＝11） 8.1±4.2（n＝11） 19.1±4.7（n＝12）
4 ．感じない 38.2±4.7（n＝ 8 ） 6.0±2.1（n＝ 7 ） 25.5±8.4（n＝ 8 ）






2 ．ある程度感じる 43.1±5.4（n＝11） 8.7±2.9（n＝10） 21.9±5.5（n＝11）
3 ．あまり感じない 39.0±7.3（n＝10） 7.2±4　（n＝10） 19.5±6.6（n＝11）
4 ．感じない 36.0±3.7（n＝ 3 ） 5.6±1.8（n＝ 3 ） 23.1±8.9（n＝ 3 ）
日常の買物の負担 1 ．とても感じる 38.7±6.9（n＝ 3 ）




3.99 0.02 4 群vs 2 群4 群vs 3 群
2 ．ある程度感じる 44.8±5.6（n＝ 9 ） 9.9±3.8（n＝ 8 ） 19.6±5.3（n＝ 9 ）
3 ．あまり感じない 35.4±4.5（n＝11） 5.9±1.0（n＝10） 24.4±8.8（n＝11）
4 ．感じない 40.0±7.0（n＝ 5 ） 5.8±2.1（n＝ 4 ） 22.1±6.7（n＝ 5 ）
平均±標準偏差（人数）
男 女 合計
人数 平均値 標準偏差 P値（比較値） 人数 平均値標準偏差 P値（比較値） 人数 平均値標準偏差
年齢（歳） 10 79 4 4 7 23 80 5 4 2 33 80 2 4 3 
身長 (cm) 10 160 7 7 7 23 147 9 4 5 33 152 1 8 4 
体重 (kg) 10 59 9 5 9 23 49 9 6 5 33 52 7 7 8 
BMI 10 23 2 1 8 23 22 8 3 1 33 23 0 2 9 
手腕作業能力（秒） 10 40 7 9 1 0 23 (37 OJ 22 39 6 5 8 0 043 (36 9) 32 40 0 6 9 
身辺作業能力（秒） 8 8 0 3 4 0 88 (8 1) 21 7 0 3 1 0 024 (8 6) 29 7 3 3 1 




























































4 ） Kaur S, Bhall A, Kumari S. and, Singh A：Assessment of functional status and daily life problems faced by 
elderly in a North Indian city Psychogeriatrics. 19：419-425, 2019.
5 ） 厚生労働省：運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書，2013．






9 ） Hsu WC, Wang JY, and Tsai AC.：Predictors of developing a new need for long-term care of older adults aged 
≥70 years：Results from a population-based cohort study in Taiwan. Geriatr Gerontol Int. 19：641-646, 2019.
10） Sebastião E, Pilutti LA, and Motl RW：Aerobic Fitness and Instrumental Activities of Daily Living in People 








14） Nagamatsu T, Oida Y, Kitabatake Y, Kohno H, Egawa K, Nezu N, and Arao T：A 6-year Cohort Study on 












速歩行と最大低速歩行に及ぼす下肢筋力の貢献度 ─大腿四頭筋筋力と足把持力に着目して─．Japanese Journal 
of Health Promotion and Physical Therapy 2 ：163-167，2012．
20） 浅川康吉，池添冬芽，羽崎完，黒木裕士，河野一郎，神先秀人：高齢者における下肢筋力と起居・移動動作能力
の関連性：理学療法学，24：248-253，1997．
21） Cooper R, Kuh D, Cooper C, Gale CR, Lawlor DA, Matthews F, and Hardy R；the FALCon and HALCyonstudy 
teams.：Objective measures of physical capabilityand subsequent health：a systematic review. Age Ageing, 
40：14-23, 2011.
22） Syddall H, Cooper C, Martin ZF, Briggs R, and Sayer, AA：Is grip strength a useful single marker of frailty? 
Age Ageing, 32：650-656, 2003.
23） Sayer AA, Syddall HE, Martin HJ, Dennison EM, Roberts HC, and Cooper C：Is grip strength associated with 
health-related quality of life? Findings from the Hertfordshire cohort study. Age Ageing, 35：409-415, 2006.
24） Al Snih S, Markides KS, Ottenbacher KJ, and Raji MA：Hand grip strength and incident ADL disability in 
elderly Mexican Americans over a seven-year period. Aging Clin Exp Res, 16：481-486, 2004.
25） Rantanen T, Volpato S, Ferrucci L, Heikkinen E, Fried LP, Guralnik and JM：Handgrip strength and cause-
specific and total mortality in older disabled women：exploring the mechanism. J Am Geriatr Soc, 51：636-641, 
2003.





　In this study we measured ADL related functional fitness, as grip strength and seikatsu-tairyoku 
for community-dwelling elderly persons. Thirty-three（Male：79.4±4.7yrs.（n＝10）, Female：80.5
±4.2（n＝23）） were participated in this study, voluntarily. We measured grip strength, seikatsu-
tairyoku as functional fitness（hand working test with pegboard for dexterity evaluation, and rope 
working test for self-care evaluation）, and took questionnaires（ sense of burden for subjective 
health, housework activities） The results show that the people with sense of burden for health
（urinary excretion） show significantly worth grip strength（20.1±5.4kg vs 24.7±8.2kg, P=0.046） 
and hand working test score（42.4±5.8sec. vs 38.9±7.1sec. P=0.047） than doesn’t have. The group 
who has sense of burden for meal preparation, shopping for daily necessaries is low value in hand 
grip strength than others, significantly. And people has sense of burden for shopping for daily 
necessaries is low in hand working time, significantly. From these results, it is suggested that 
sense of burden for subjective health affect functional fitness for community-dwelling elderly 
persons.
Keywords：functional fitness, Housework, sense of burden, community-dwelling elderly persons.
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